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Arrhythmia is one of the fatal diseases for the living body. It is expected that the Multi Electrode Array 
(MEA) system will detect arrhythmia indicators for safety assessment in the early stages of drug development. 
In this study, extracellular potentials of heart tissue pieces from different sized chick embryos were measured on 
MEA electrodes, and electric field potential duration (FPD) and short-term variability (STV) of FPD were 
calculated. As a result, FPD was prolonged at a lower concentration of E-4031 than hES cell-derived 
cardiomyocyte cluster, and STV of FPD was increased. But there was no correlation between drug sensitivity 
and tissue size. 























ュベーター内に 30 分間静置した。 
（２）心毒性検査 
MEA システムを用いて心臓組織片の細胞外電位を測
定した。測定は 37℃, 5%CO₂ 条件のインキュベーター
内で行った。E-4031 を添加する前に 10 分間の測定






心筋細胞の細胞外電位波形は大きく分けて Na+, Ca2+, 
K+の 3 種のイオン流によって構成される(図 2)。Na+ピー
クから次の拍動の Na+ピークまでの時間を拍動間隔
(Inter-Spike Interval: ISI)、Na+ピークから K+ピークまでの
時間を細胞外電位持続時間(Field Potential Duration: FPD)
とした。FPD は心電図の QT 間隔に対応し、QT 間隔の延
長は催不整脈リスクの指標となっている。また、拍動の
不安定性(Short Term Variability: STV)を評価した。先行研










 薬剤の心毒性評価を行えるか検証するために FPD 延
長を引き起こす薬剤である E-4031 をポジティブコン
トロールとして用いた。その結果、E-4031 の濃度依存






図 3：E-4031 の添加による ISI の変化 
 
図 4：E-4031 の添加による FPD の変化 
 
図 5：E-4031 の添加による STV の変化 
（２）心臓組織片のサイズ依存的な薬剤応答の変化 
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